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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﺛﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق
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ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻧﻈـﻢ اﻟـﺪرر وﻣـﻦ أﺟـﻞ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛـﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻓـﻲ
.ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق
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The Effect of the Occasions on the Al- Biqa'i Nterpretation of the
Verses of Marriage and Divorce Verses
Nawaf Thiabat, Imam at the Ministry of Awqaf, Jordan.

Abstract
This study aims to explain the effect of occasions on Imam Al- Biqa'i nterpretation
in his book (Nodhom Aldorar)..To reveal this effect, the study aims to to answer its main
question What is the effect of occasions on the Al- Biqa'i nterpretation of the verses of
marriage and divorce verses
Keywords: Quranic context, Directing, Verbal similarity in the Quran, Interpretation of
the systems of Aldurar.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻟﺨﻠﻖ ﻟﻴﻌﺒﺪوه ،ورﻛﺐ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮل ﻟﻴﻌﺮﻓﻮه ،وأﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻌﻤﻪ ﻇﺎﻫﺮة
وﺑﺎﻃﻨﺔ ﻟﻴﺸﻜﺮوه ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ اﻟﻮرى ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ  -ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،-
وﺑﻌﺪ:
ﻓﻨﻈﺮاً ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،وﻛﺎن اﺧﺘﻴﺎري ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ )ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر( ﻟﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،ﻓﺮأت اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻔﺴﻴﺮه.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﻴﺮه؟
 -2ﻣﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،وﻣﺎ اﻟﻤﺮاد ﺑﺂﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم؟
 -3ﻣﺎ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق؟
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻈﻬﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻟﺠﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻫﻮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم.
 -2ﻛﺸﻔﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه.
أﻫﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ:
ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺮاد ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﻜﺎم.
 -2اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ :ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء آﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ،
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء ﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮه ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﺣﻮل ﻫﺬه اﻵﻳﺎت.
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اﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ:
وﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺘﻠﺤﻴﻞ اﻵﻳﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ،ودراﺳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺛﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،وﺑﻴﺎن ﻣﺪى ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر وﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ أﻗﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺳﺄﻓﻴﺪ ﻣﻦ ﺟﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﻪ ﻣﺜﻞ:
أوﻻً :دراﺳﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻟﻠﺒﻘﺎﻋﻲ:
 -1ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻧﺠﺎﺗﻲ ﻗﺮا أرﺿﺮوم ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﺗﺎﺗﻮرك1981،م ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه.
 -2اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ وﻣﻨﻬﺠﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﻷﻛﺮم ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﺤﻤﺪ أﻣﻴﻦ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﻐﺪاد 1992م.
 -3ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ :ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر) ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ( ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ،رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺘﻮراه ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻌﻠﻮم اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ – اﻟﺴﻮدان -ﻋﺎم 2000م.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :دراﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم:
 -1ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻸﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن.
ﻣﺠﻠﺪ واﺣﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ 1395ﻫ.
 -2اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮﻳﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ .ﻃﺒﻊ ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺪان؛ اﻻول
اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ واﻟﺒﻘﺮة ،واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻷﻧﻌﺎم واﻷﻋﺮاف .ﻃﺒﻌﺔ دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ 1412ﻫـ.
ودراﺳﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت
اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر.
ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
اﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ إﻟﻰ :ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﺗﻤﻬﻴﺪ ،وﻣﺒﺤﺜﻴﻦ ،وﺧﺎﺗﻤﺔ.
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ :وﺗﺘﻀﻤﻦ :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﻬﺎ وﺧﻄﺘﻬﺎ.
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،وﺑﺘﻔﺴﻴﺮه :ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :آﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﻳﺎت اﻹﻳﻼء واﻟﻄﻼق.

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎﻋﻲ وﺗﻔﺴﻴﺮه ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر
اﺳﻤﻪ وﻧﺴﺒﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ وﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ:
ﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺮﺑﺎط – ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺒﺎء – ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،أﺑﻮ
اﻟﺤﺴﻦ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ – ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ  ،(1)-ﻣﺆرخ أدﻳﺐ أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،وﺳﻜﻦ
دﻣﺸﻖ ورﺣﻞ إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس واﻟﻘﺎﻫﺮة ووﻟﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – ﺳﻨﺔ 809ﻫـ 1406-م ﻓﻲ
ﻗﺮﻳﺔ ﺧﺮﺑﺔ روﺣﺎ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻟﺒﻘﺎع اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء راﺷﻴﺎ اﻟﻮادي)" ،(2وﻛﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺨﺮﺑﺎوي وﻳﻘﺎل اﻧﻪ ﻳﻠﻘﺐ اﺑﻦ ﻋﻮﻳﺠﺎن ﺗﺼﻐﻴﺮ أﻋﻮج وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺬم ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ
اﻟﺴﺨﺎوي ﻣﻦ ﺧﻼف ﺷﺪﻳﺪ ﻟﺬﻟﻚ وﺻﻒ ﺑﻬﺬ اﻟﻠﻘﺐ").(3
وأﻣﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﺳﻤﻬﺎ ﺑﻨﻮ ﺣﺴﻦ واﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻧﺴﺒﻪ ﺑﻌﺪ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ،وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻟﻪ
ﺑﻌﺾ أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﺧﺮﺑﺔ روﺣﺎً أن أﻫﻠﻪ ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻲ وﻗﺎص – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ –
وأن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﺎﻫﺪة ﺑﺬﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﺴﺮ ﻟﻠﺒﻘﺎﻋﻲ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺮة ،وﻗﺪ أﻧﺸﺪ ﻓﻲ
ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﺷﻌﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺮام اﻟﺠﺒﻞ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰة ﻓﻘﺎل:
إﻧﺎ ﺑﻨﻮا ﺣﺴﻦ واﻟﻨﺎس ﺗﻌﺮﻓﻨــﺎ

وﻗﺖ اﻟﻨﺰال وأﺳﺪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺣﻨـﻖ

ﻛﻢ ﺟﺌﺖ ﻗﻔﺮاً وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ

ﻏﻴﺮي وﻻ إﻧﺲ إﻻ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻲ

)(4

وأﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ وﺗﺮﻋﺮع ﻓﻲ أﺳﺮة ﻓﻘﻴﺮة اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺧﺮﺑﺔ روﺣﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﻘﺎع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ 809ﻫـ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن وﺣﻔﻈﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ أﺳﺘﺎذه
أﺑﻲ اﻟﺠﻮاء ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺨﺮﺑﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وﺻﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﺘﺮاوﻳﺢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،وﻓﻲ ﻋﺎم 821ﻫـ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ وﻷﻗﺎرﺑﻪ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺆﻟﻤﺔ ﻓﻘﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﻮه وﻋﻤﺎه
وﺳﺘﺔ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ ﻏﺪراً .ﺳﺎﻓﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ إﻟﻰ دﻣﻴﺎط واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ وﺣﺞ وأﻗﺎم ﺑﻤﻜﺔ ﻳﺴﻴﺮاً،
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وزار اﻟﻄﺎﺋﻒ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ورﻛﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻏﺰوات ،وراﺑﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺮة ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ،وأﺧﺬ ﻋﻨﻪ
اﻟﻄﻠﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ درس اﻟﻘﺮاءات ﺑﺎﻟﻤﺆﻳﺪﻳﺔ ﻋﻘﺐ أﻣﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻟﻘﺮاء ﺑﺘﺮﺑﺔ أم ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﺪﻣﺸﻖ ،وﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺪاﺋﺪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺑﻌﺪ رﺣﻠﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﺎم واﻓﺘﻪ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻔﺘﺖ
ﻛﺒﺪه ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ رﺟﺐ ﻋﺎم 885ﻫـ 1480 -م ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﺳﺖ
وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ،وﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷﻣﻮي ودﻓﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺒﺮة اﻟﺤﻤﻴﺮﻳﺔ ،ﺧﺎرج دﻣﺸﻖ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻗﺒﺮ ﻋﺎﺗﻜﺔ) .(5ﻓﺮﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﺔ وﺳﻌﺔ وﺟﺰاه اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺎ وﻋﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺧﻴﺮ اﻟﺠﺰاء.
ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ :ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺤﺮوف اﻟﻬﺠﺎﺋﻴﺔ.
 -1أﺳﻮاق اﻷﺷﻮاق :اﺧﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎرع اﻟﻌﺸﺎق.
 -2اﻹﻋﻼم ﺑﺴﻦ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺸﺎم.
 -3اﻟﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ.
 -4اﻟﻘﻮل اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ.
 -5ﺑﺬل اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺼﺤﺒﺔ ورﻗﺔ.
 -6ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﺤﺎر ﻓﻲ ﻧﻈﻢ ﺳﻴﺮة اﻟﻤﺨﺘﺎر.
 -7دﻻﻟﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻘﻮﻳﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ آي اﻟﻘﺮآن اﻟﺤﻜﻴﻢ ).(6
 -8دﻳﻮان ﺷﻌﺮاً أﺳﻤﺎه إﺷﻌﺎر اﻟﻮاﻋﻲ ﺑﺄﺷﻌﺎر اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ.
 -9ﺳﺮ اﻟﺮوح اﺧﺘﺼﺮه ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺮوح ﻻﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﻟﺠﻮزي.
 -10ﻋﻨﻮان اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺸﻴﻮخ واﻷﻗﺮان )وﻋﻨﻮان اﻟﻌﻨﻮان :ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻋﻦ ﻋﻨﻮان اﻟﺰﻣﺎن(.
 -11ﻣﺼﺎﻋﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺴﻮر.
 -12ﻣﺼﺮع اﻟﺘﺼﻮف ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ واﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺨﻠﻔﺎء.
 -13ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻨﻮان اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً:
أوﻻً :اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻐﺔ:
اﻟﻨﺴﺐ :ﻓﻼن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓﻼﻧﺎً ﻓﻬﻮ ﻧﺴﻴﺒﻪ أي ﻗﺮﻳﺒﻪ ،وﺗﻘﻮل :ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أي ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ،
وﻧﺴﺒﺖ اﻟﺮﺟﻞ أﻧﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﻢ وﻧﺴﺒﺎً ،إذا ذﻛﺮت ﻧﺴﺒﻪ) .(7واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ :اﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ،واﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﺮاﺑﺔ)،(8
وﺗﻨﺴﺐ ادﻋﻰ أﻧﻪ ﻧﺴﻴﺒﻚ وﻣﻨﻪ )اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﺐ() ،(9وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن:
917

5

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 32

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

"واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ،وﻓﻼن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓﻼﻧﺎً ،أي ﻳﻘﺮب ﻣﻨﻪ وﻳﺸﺎﻛﻠﻪ ،وﻣﻨﻪ اﻟﻨﺴﻴﺐ :اﻟﺬي
ﻫﻮ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺘﺼﻞ ،ﻛﺎﻷﺧﻮﻳﻦ واﺑﻦ اﻟﻌﻢ وﻧﺤﻮه وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ
اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،وﻣﻨﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ :ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻘﻴﺎس :اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻷﻧﻪ إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ
ﻟﻪ ﻇﻦ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻗﻴﻞ :اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻣﺮ ﻣﻌﻘﻮل ،إذا ﻋﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﻮل ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل").(10
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎً:
ﻗﺎل اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ" :ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺟﺰاﺋﻪ ،وﻫﻮ ﺳﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷداﺋﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﺎل") .(11وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ" :ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه ،وﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻮرة ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .وﻓﻲ اﻵﻳﺎت
ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻪ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ ﻛﻞ آﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ").(12
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً:
أوﻻً :اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻐﺔً:
ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ" :أﺣﻜﻤﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرب إذا ﻛﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎً ،وأﺣﻜﻢ ﻓﻼن ﻋﻨّﻲ ﻛﺬا ،أي :ﻣﻨﻌﻪ،
ﻗﺎل :أﻟﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻨﻲ ،واﺳﺘﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ :وﺛﻖ .واﺣﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ :إذا ﺟﺎز ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻪ .وﺣﻜﻤﺔ
اﻟﻠﺠﺎم :ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﺤﻨﻜﻴﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮي") .(13وﺣﻜﻢ ﺻﺎر ﺣﻜﻴﻤﺎً ،وأﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮس
ﺣﻜﻤﻪ وﻳﻘﺎل :أﺣﻜﻢ ﻓﻼﻧﺎً ﻋﻦ اﻷﻣﺮ واﻟﺘﺠﺎرب ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﺣﻜﻴﻤﺎً .اﺣﺘﻜﻢ اﻟﺸﻲء واﻷﻣﺮ ﺗﻮﺛﻖ وﺻﺎر
ﻣﺤﻜﻤﺎً).(14
واﻟﺤﻜﻢ ،أﺻﻠﻪ اﻟﻤﻨﻊ ،ﻳﻘﺎل ﻣﻨﻪ" :ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺑﺔ وأﺣﻜﻤﺘﻬﺎ .وﺣﻜﻤﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وأﺣﻜﻤﺘﻪ :أﺧﺬت
ﻋﻠﻰ ﻳﺪه") .(15واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺪور ﺣﻮل ﺿﺒﻂ اﻟﺸﻲء وإﺣﻜﺎﻣﻪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻷﺣﻜﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎً:
 -1ﻫﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،دوﻧﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ واﻟﺘﺄﻣﻞ).(16
 -2وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎً أﻧﻪ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ وﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺎً أو اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎً ،ﺳﻮاء ﺳﻴﻘﺖ
ﻟﺒﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ او ﻟﻐﻴﺮ ذﻟﻚ) .(17وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻷول
وأﺷﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﻌﻨﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً:
أوﻻً :اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻟﻐﺔ:
اﻟﻨﺴﺐ :ﻓﻼن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓﻼﻧﺎً ﻓﻬﻮ ﻧﺴﻴﺒﻪ أي ﻗﺮﻳﺒﻪ ،وﺗﻘﻮل :ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أي ﻣﺸﺎﻛﻠﺔ،
وﻧﺴﺒﺖ اﻟﺮﺟﻞ أﻧﺴﺒﻪ ﺑﺎﻟﻀﻢ وﻧﺴﺒﺎً ،إذا ذﻛﺮت ﻧﺴﺒﻪ .واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ :اﻟﻤﺸﺎﻛﻠﺔ ،واﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﺮاﺑﺔ،
وﺗﻨﺴﺐ ادﻋﻰ أﻧﻪ ﻧﺴﻴﺒﻚ وﻣﻨﻪ )اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺗﻘﺮب ﻻ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﺐ( ،وﻗﺎل اﻟﺰرﻛﺸﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻫﺎن:
"واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ،وﻓﻼن ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻓﻼﻧﺎً ،أي ﻳﻘﺮب ﻣﻨﻪ وﻳﺸﺎﻛﻠﻪ ،وﻣﻨﻪ اﻟﻨﺴﻴﺐ :اﻟﺬي
ﻫﻮ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﺘﺼﻞ ،ﻛﺎﻷﺧﻮﻳﻦ واﺑﻦ اﻟﻌﻢ وﻧﺤﻮه وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﺑﻤﻌﻨﻰ راﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،وﻫﻮ
اﻟﻘﺮاﺑﺔ ،وﻣﻨﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ :ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻘﻴﺎس :اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻘﺎرب ﻟﻠﺤﻜﻢ ،ﻷﻧﻪ إذا ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻪ
ﻟﻪ ﻇﻦ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ وﺟﻮد اﻟﺤﻜﻢ ،وﻟﻬﺬا ﻗﻴﻞ :اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أﻣﺮ ﻣﻌﻘﻮل ،إذا ﻋﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﻮل ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل".
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﺻﻄﻼﺣﺎً:
ﻗﺎل اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ" :ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮف ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ أﺟﺰاﺋﻪ ،وﻫﻮ ﺳﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷداﺋﻪ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻟﻤﺎ اﻗﺘﻀﺎه ﻣﻦ اﻟﺤﺎل" .وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ" :ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ
ﺷﻴﺌﻴﻦ ﺑﺄي وﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮه ،وﻓﻲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ ﺗﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط اﻟﺴﻮرة ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .وﻓﻲ اﻵﻳﺎت
ﺗﻌﻨﻲ وﺟﻪ اﻻرﺗﺒﺎط ﻓﻲ ﻛﻞ آﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ".
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎً:
أوﻻً :اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻐﺔً:
ﻗﺎل اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ" :أﺣﻜﻤﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرب إذا ﻛﺎن ﺣﻜﻴﻤﺎً ،وأﺣﻜﻢ ﻓﻼن ﻋﻨّﻲ ﻛﺬا ،أي :ﻣﻨﻌﻪ،
ﻗﺎل :أﻟﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﺸﻌﺮاء ﻋﻨﻲ ،واﺳﺘﺤﻜﻢ اﻷﻣﺮ :وﺛﻖ .واﺣﺘﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ :إذا ﺟﺎز ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻤﻪ .وﺣﻜﻤﺔ
اﻟﻠﺠﺎم :ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﺤﻨﻜﻴﻪ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮي" .وﺣﻜﻢ ﺻﺎر ﺣﻜﻴﻤﺎً ،وأﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮس
ﺣﻜﻤﻪ وﻳﻘﺎل :أﺣﻜﻢ ﻓﻼﻧﺎً ﻋﻦ اﻷﻣﺮ واﻟﺘﺠﺎرب ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﺣﻜﻴﻤﺎً .اﺣﺘﻜﻢ اﻟﺸﻲء واﻷﻣﺮ ﺗﻮﺛﻖ وﺻﺎر
ﻣﺤﻜﻤﺎً.
واﻟﺤﻜﻢ ،أﺻﻠﻪ اﻟﻤﻨﻊ ،ﻳﻘﺎل ﻣﻨﻪ :ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺑﺔ وأﺣﻜﻤﺘﻬﺎ .وﺣﻜﻤﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وأﺣﻜﻤﺘﻪ :أﺧﺬت
ﻋﻠﻰ ﻳﺪه" .واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻳﺪور ﺣﻮل ﺿﺒﻂ اﻟﺸﻲء وإﺣﻜﺎﻣﻪ.
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻷﺣﻜﺎم اﺻﻄﻼﺣﺎً:
 -1ﻫﻲ اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،دوﻧﻤﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﻬﻲ
ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ واﻟﺘﺄﻣﻞ.
 -2وﻳﻌﺮف أﻳﻀﺎً أﻧﻪ ﻛﻞ آﻳﺔ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ وﺗﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﺎً أو اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎً ،ﺳﻮاء ﺳﻴﻘﺖ
ﻟﺒﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ او ﻟﻐﻴﺮ ذﻟﻚ .وﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ أﻋﻢ ﻣﻦ اﻷول وأﺷﻤﻞ
ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :آﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح.
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻷول:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وﻟَﺎ ﺗَﻨﻜِﺤﻮا اﻟْﻤﺸﺮﻛَﺎتِ ﺣﺘﱠﻰٰ ﻳﺆﻣِﻦ ۚ وﻟَﺄَﻣﺔٌ ﻣﺆﻣِﻨَﺔٌ ﺧَﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻛَﺔٍ وﻟَﻮ
أَﻋﺠﺒﺘْﻜُﻢ] ﴾ ۗ اﻟﺒﻘﺮة.[221/
أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
ذﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻜﺎح اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻛﺎت :ﻫﻮ
اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ دﻳﻨﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻤﺴﻠﻢ
اﻟﻤﺮأة واﻟﻜﺎﻓﺮ اﻟﺰوج ،ﻣﻊ ﺑﻴﺎن أن اﻟﻤﺴﻠﻢ -وإن ﻛﺎن ﻋﺒﺪاً ﺣﺒﺸﻴﺎً -ﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮك،
ﻓﺎﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ .(18) -
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
أﺗﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ أو اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،
ورﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺸﺮﻛﺎت ،وﻛﺬﻟﻚ رﻏﺐ اﻟﻤﺸﺮﻛﻮن
ﻓﻲ زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﺰوة ﺑﺪر ،وﻗﺪ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪوا
آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻐﺰوة ،وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﺆدي اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺰواج ،ﻓﺒﻴﻦ اﻟﻠﻪ  -ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺰواج ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮﻛﺎت ،وﺣﺮﻣﺔ زواج اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮك ،وأن اﻟﻤﺴﻠﻢ وإن ﻛﺎن ﻋﺒﺪاً ﻓﻬﻮ ﺧﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮك).(19
ﺛﺎﻟﺜﺎً :آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
ﻗﺎل ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء إن ﻟﻔﻆ اﻟﻤﺸﺮك ﻳﻨﺪرج ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وﻗَﺎﻟَﺖِ اﻟْﻴﻬﻮد ﻋﺰﻳﺮ اﺑﻦ اﻟﻠﱠـﻪِ وﻗَﺎﻟَﺖِ اﻟﻨﱠﺼﺎرى اﻟْﻤﺴِﻴﺢ اﺑﻦ اﻟﻠﱠـﻪِ ۖ ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[30/
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وﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻴﻬﻮدي ﻣﺸﺮك واﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻟﱠﻘَﺪ ﻛَﻔَﺮ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﻗَﺎﻟُﻮا إن اﻟﻠﱠـﻪ ﺛَﺎﻟِﺚُ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔٍ ۘ وﻣﺎ ﻣِﻦ إﻟَـٰهٍ إﻟﱠﺎ إﻟَـٰه واﺣِﺪ] ﴾ۚ اﻟﻤﺎﺋﺪة.[73/
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ زواج اﻟﻤﺴﻠﻢ واﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺮة وﺟﻮد ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻢ
ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮك ،ﻓﻬﺬه اﻟﻤﻮازﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ إﻻ اﻟﻠﻪ –
ﺗﻌﺎﻟﻰ.(20)-
وﻟﻤﺎ ﺳﺄل ﻣﺮﺛﺪ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – أن ﻳﺘﺰوج ﻋﻨﺎﻗﺎً وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻛﺔ ،ﻧﺰل ﻗﻮﻟﻪ:
﴿وﻟَﺎ ﺗَﻨﻜِﺤﻮا اﻟْﻤﺸﺮﻛَﺎتِ ﺣﺘﱠﻰٰ ﻳﺆﻣِﻦ ﴾ۚ أي ﻻ ﺗﺘﺰوﺟﻮﻫﻦ ،ﺛﻢ إن ﺑﻴﺎن اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا أن اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
واﻟﻤﺸﺮﻛﺎت ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﺎر ،واﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – اﻟﺬي ﻫﻮ وﻟﻲ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة،
وأن اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ وإﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ .(21) -
وﻗﺪ رﺟﺢ اﻟﺠﺼﺎص أن اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ زواج اﻟﻮﺛﻨﻴﺎت دون اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد
واﻟﻨﺼﺎرى) .(22وﻫﺬا ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ أن اﻟﺤﺮﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ زواج اﻟﻮﺛﻨﻴﺎت دون
اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ.
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻓﻠﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻨﻜﺎح ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺼﻼح ،وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻓِﻲ اﻟﺪﻧْﻴﺎ واﻟْﺂﺧِﺮةِ ۗ وﻳﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚ ﻋﻦ اﻟْﻴﺘَﺎﻣﻰٰ ۖ ﻗُﻞْ إﺻﻠَﺎح ﻟﱠﻬﻢ ﺧَﻴﺮ ۖ وإن
ﺗُﺨَﺎﻟِﻄُﻮﻫﻢ ﻓَﺈﺧْﻮاﻧُﻜُﻢ ۚ واﻟﻠﱠـﻪ ﻳﻌﻠَﻢ اﻟْﻤﻔْﺴِﺪ ﻣِﻦ اﻟْﻤﺼﻠِﺢ ۚ وﻟَﻮ ﺷﺎءَ اﻟﻠﱠـﻪ ﻟَﺄَ ﻋﻨَﺘَﻜُﻢ ۚ إن اﻟﻠﱠـﻪ
ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜِﻴﻢ] ﴾اﻟﺒﻘﺮة .[220/وأن اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ ،واﻟﻠﻪ أﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﺣﺎل اﻟﻤﺆﻣﻦ،
وأن ﻓﻲ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ أﻫﻞ اﻟﺸﺮك ﻣﻈﻨﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻤﻦ اﻷزواج أﺣﻴﺎﻧﺎً
ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺮدة ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻟﻜﻔﺮة ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﻨﺎر).(23
وﻗﺪ رﺟﺢ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﻟﻮﺛﻨﻴﺎت واﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت ﺣﺘﻰ ﻧﺰل
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،وأن اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﺰواج ﻫﻮ اﻹﻳﻤﺎن وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮﻟﻪ" :واﻷﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺎت
ﻣﻤﺎ ﺷﻤﻠﺘﻪ اﻵﻳﺔ ﺛﻢ ﺧﺼﺖ ﺑﺂﻳﺔ ﴿واﻟْﻤﺤﺼﻨَﺎتُ ﻣِﻦ اﻟْﻤﺆﻣِﻨَﺎتِ واﻟْﻤﺤﺼﻨَﺎتُ ﻣِﻦ اﻟﱠﺬِﻳﻦ أُوﺗُﻮا
اﻟْﻜِﺘَﺎب ﻣِﻦ ﻗَﺒﻠِﻜُﻢ إذَا آﺗَﻴﺘُﻤﻮﻫﻦ أُﺟﻮرﻫﻦ ﻣﺤﺼِﻨِﻴﻦ ﻏَﻴﺮ ﻣﺴﺎﻓِﺤِﻴﻦ وﻟَﺎ ﻣﺘﱠﺨِﺬِي أَﺧْﺪان﴾ ۗ 
]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[5/ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮﻛﺎت ﺷﺮ ﻣﺤﺾ") .(24وﻟﻤﺎ أﺧﺮخ اﻟﺸﻴﺨﺎن ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻬﻤﺎ أن اﻟﻨﺒﻲ –
ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻗﺎل" :ﺗﻨﻜﺢ اﻟﻤﺮأة ﻷرﺑﻊ :ﻟﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻟﺤﺴﺒﻬﺎ ،وﻟﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻟﺪﻳﻨﻬﺎ ﻓﺎﻇﻔﺮ
ﺑﺬات اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺪاك").(25
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻧِﺴﺎؤﻛُﻢ ﺣﺮثٌ ﻟﱠﻜُﻢ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺣﺮﺛَﻜُﻢ أَﻧﱠﻰٰ ﺷِﺌْﺘُﻢ ۖ وﻗَﺪﻣﻮا ﻟِﺄَﻧﻔُﺴِﻜُﻢ ۚ واﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠـﻪ
واﻋﻠَﻤﻮا أَﻧﱠﻜُﻢ ﻣﻠَﺎﻗُﻮه ۗ وﺑﺸﺮ اﻟْﻤﺆﻣِﻨِﻴﻦ] ﴾اﻟﺒﻘﺮة.[223/
أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
ﺷﺒﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻛﺎﻷرض اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻖ وﺗﺤﺮث ﻟﻴﻮﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺬار ،واﻟﻤﻌﻨﻰ إﺗﻴﺎن
اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﺰرع ،وﻫﻮ ﺧﺮوج اﻟﻮﻟﺪ ،وﻫﺬا ﻫﻮ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻳﺪون ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺰرع اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﻨﺒﺖ اﻟﻮﻟﺪ ،وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔاﻹﺗﻴﺎن ﻓﻲ اﻟﺪﺑﺮ).(26
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
أﺗﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﻨﻊ ﻣ ﻦ ﻗﺮﺑﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﻴﺾ وأن ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺆﻗﺖ ،وﻫﺬا
اﻟﻤﻨﻊ ﺣﻔﺎﻇﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻷذى ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻧِﺴﺎؤﻛُﻢ ﺣﺮثٌ﴾ أي ﻫﻦ ﻣﻠﻚ
ﺧﺎص ﻟﻜﻢ ،ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺗﻴﺎن اﻟﺤﺮث ﻣﻊ وﺟﻮد اﻹذن ﻓﻲ ذﻟﻚ ،واﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء
ﺑﺎﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻳﺘﻌﺎﻫﺪﻫﺎ ،وﺣﺘﻰ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﺛﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺒﺎت اﻟﺰرع،
وﻣﻜﺎن اﻟﺤﺮث ﻫﻮ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ،واﻟﻤﻘﺼﺪ اﻷﺳﻤﻰ ،ﻓﻜﺎن اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﻨﺴﻞ ﺑﺎﻟﺰرع،
ﻓﺒﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ أن اﻟﻨﺴﺎء ﻫﻦ اﻟﺤﺮث ،ﻓﺈﺗﻴﺎﻧﻬﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺧﺮوج اﻟﻮﻟﺪ).(27
ﺛﺎﻟﺜﺎً :آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
ﻗﺎل اﻟﺒﻐﻮي" :ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أن ﻻ ﻳﺄﺗﻮا اﻟﻨﺴﺎء إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﺮفٍ ،وذﻟﻚ أﺳﺘﺮ ﻣﺎ
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ﻗﺪ أﺧﺬوا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﻢ ،وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ
ﻳﺘﻠﺬذون ﻣﻨﻬﻦ ﻣﻘﺒﻼت وﻣﺪﺑﺮات وﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎت ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺰوج رﺟﻞ ﻣﻨﻬﻢ اﻣﺮأة
ﻣﻦ اﻷﻧﺼﺎر ،ﻓﺬﻫﺐ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻬﺎ ذﻟﻚ ﻓﺄﻧﻜﺮت ﻋﻠﻴﻪ ،وﻗﺎﻟﺖ :إﻧﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺆﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ﻓﺈن ﺷﺌﺖ ﻓﺎﺻﻨﻊ
ذﻟﻚ وإﻻ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺳﺮى أﻣﺮﻫﻤﺎ ،ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻓﺄﻧﺰل اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻧِﺴﺎؤﻛُﻢ ﺣﺮثٌ ﻟﱠﻜُﻢ ﴾ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻮﻟﺪ ﴿ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺣﺮﺛَﻜُﻢ ﴾ﻣﻘﺒﻼت وﻣﺪﺑﺮات وﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎت،
﴿أَﻧﱠﻰٰ﴾ ﺣﺮف إﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻜﻮن ﺳﺆاﻻً ﻋﻦ اﻟﺤﺎل واﻟﻤﺤﻞ ،وﻣﻌﻨﺎه :ﻛﻴﻒ ﺷﺌﺘﻢ وﺣﻴﺚ ﺷﺌﺘﻢ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻤﺎم واﺣﺪ ،وﻫﻮ اﻟﻔﺮج ،و﴿ﺣﺮثٌ ﻟﱠﻜُﻢ ﴾أي ﻣﺰرع ﻟﻜﻢ وﻣﻨﺒﺖ ﻟﻠﻮﻟﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻷرض اﻟﺘﻲ
ﺗﺰرع ،وﻓﻴﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻷدﺑﺎر ،ﻷن ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺮث واﻟﺰرع ﻫﻮ اﻟﻘﺒﻞ ﻻ اﻟﺪﺑﺮ").(28
وﻳﺮى اﻟﺠﺼﺎص أن إﺑﺎﺣﺔ اﻟﻮطء ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺮج ،ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﺮث وواﻓﻘﻪ
اﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ).(29
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ﻗﺎل اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ" :إن ﻟﻔﻆ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻻ ﻳﺠﻮز إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺮج وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ ان اﻟﻘﺒﻞ ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي
ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻪ اﻟﻮﻟﺪ ،وﻫﺬا ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻷرض اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰرع ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎﻳﻠُﻘﻰ ﻓﻲ أرﺣﺎم اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ
|اﻟﺮﺟﺎل ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺬور اﻟﺘﻲ ﺗُﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻷرض ،وﻣﻌﻨﻰ )أﻧﻰ( أي ﻛﻴﻔﻤﺎ ﺷﺌﺘﻢ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻓﻲ
ﻣﻜﺎن اﻟﺤﺮث") .(30وﺧﺎﻟﻒ ﻧﺎﻓﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻓﻘﺎل" :ﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻤﺮ إذا ﻗﺮئ اﻟﻘﺮآن ﻟﻢ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﺎل:
ﻓﻘﺮأت ذات ﻳﻮم ﻫﺬه اﻵﻳﺔ) :ﻧﺴﺎؤﻛﻢ ﺣﺮث ﻟﻜﻢ ﻓﺄﺗﻮا ﺣﺮﺛﻜﻢ أﻧﺎ ﺷﺌﺘﻢ( ﻓﻘﺎل :أﺗﺪري ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺰﻟﺖ
ﻫﺬه اﻵﻳﺔ؟ ﻗﻠﺖ :ﻻ ،ﻗﺎل :ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻲ إﺗﻴﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ أدﺑﺎرﻫﻦ").(31
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻗﻮﻟﻪ ﴿ﻓَﺄْﺗُﻮﻫ ﻦ
ﻣِﻦ ﺣﻴﺚُ أَﻣﺮﻛُﻢ اﻟﻠﱠـﻪ ﴾اﻗﺘﻀﻰ ﺗﺴﻮﻳﻎ إﺗﻴﺎﻧﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺣﻮال ،أﻛﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،وﻫﻮ
اﻟﺤﺮث :أي ﻣﻜﺎن اﻟﺰرع وﻫﻮ اﻟﻘﺒﻞ ،وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺪﺑﺮ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ وﻋﺪم اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
) .(32ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ":وﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﺤﺮث ﻟﻠﺬﻛﺮ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﻴﻔﻴﺎت اﻟﻤﻮﺻﻠﺔ إﻟﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ) :ﻓﺄﺗﻮا
ﺣﺮﺛﻜﻢ( أي اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﺮاﺛﺔ )أﻧﻰ ﺷﺌﺘﻢ( أي ﻣﻦ أﻳﻦ وﻛﻴﻒ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎ ﺳﻮاه ﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ،وﻋﺪم اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ").(33
وﻗﺪ رﺟﺢ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ أن إﺗﻴﺎن اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻣﺮﻫﻢ اﻟﻠﻪ ،وﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻟﺰرع ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﺳﺒﺐ
اﻟﻨﺰول" ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﺗﻘﻮل إذا ﺟﺎﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﺟﺎء اﻟﻮﻟﺪ أﺣﻮل ،ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻵﻳﺔ ﴿ :ﻧِﺴﺎؤﻛُﻢ ﺣﺮثٌ
ﻟﱠﻜُﻢ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺣﺮﺛَﻜُﻢ أَﻧﱠﻰٰ ﺷِﺌْﺘُﻢ.(34) ﴾ ۖ 
وﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ اﻟﻤﻨﻜﺪرأﻧﻪ ﺳﻤﻊ ﺟﺎﺑﺮاً ﻳﻘﻮل" :ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﺗﻘﻮل :إذا أﺗﻰ
اﻟﺮﺟﻞ اﻣﺮأﺗﻪ ﻣﻦ دﺑﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻛﺎن اﻟﻮﻟﺪ أﺣﻮل ﻓﻨﺰﻟﺖ ﴿ :ﻧِﺴﺎؤﻛُﻢ ﺣﺮثٌ ﻟﱠﻜُﻢ ﻓَﺄْﺗُﻮا ﺣﺮﺛَﻜُﻢ
أَﻧﱠﻰٰ ﺷِﺌْﺘُﻢ] ﴾ ۖ اﻟﺒﻘﺮة.(35) [223/
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وإذَا ﻃَﻠﱠﻘْﺘُﻢ اﻟﻨﱢﺴﺎءَ ﻓَﺒﻠَﻐْ ﻦ أَﺟﻠَﻬﻦ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻌﻀﻠُﻮﻫﻦ أَن ﻳﻨﻜِﺤﻦ أَزواﺟﻬﻦ إذَا
ﺗَﺮاﺿﻮا ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ۗ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[232/
أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ أن اﻟﻤﺮأة إذا ﻃﻠﻘﺖ واﻧﺘﻬﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ وأرادت اﻟﺰواج ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻮﻟﻴﻬﺎ أن ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﺰواج ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻃﻠﻘﺔ رﺟﻌﻴﺔ ،أو ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮى ،أو زوج
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ﺟﺪﻳﺪ ،وﺳﻤﻮا أزواﺟﺎً ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ،ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻇﻠﻢ ،وﺗﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ،إذا ﻛﺎن
اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻛﻔﺆاً ،وﻣﻤﻦ ﻳﺮﺿﻰ دﻳﻨﻪ وﺧﻠﻘﻪ ،وﻗﺪ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻷزواج).(36
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
أﺗﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﻌﻈﻞ ﻟﻸزواج ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﺪة ،ﻓﻴﺮاﺟﻌﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ
ﺑﻬﺪف اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ،وﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺒﺲ واﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ،
وﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺰوج ،ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻳﺪﻋﻮﻫﻦ ﻳﺘﺰوﺟﻦ ،ﻇﻠﻤﺎً ﻟﺤﻤﻴﺔ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻀﻞ ﻣﻦ أوﻟﻴﺎء اﻟﺰوﺟﺔ ،ﻓﻴﻤﻨﻌﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻷول إذا
ﺗﺮاﺿﻮا ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،واﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﻮﻳﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻷﻣﺮ اﻟﻌﻀﻞ ،وﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻪ ،وإﻳﺬاﻧﺎً ﺑﺄن وﻗﻮﻋﻪ
ﺑﻴﻦ ﻇﻬﺮاﻧﻲ اﻟﻨﺎس وﻫﻢ راﺿﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎً ).(37
ﺛﺎﻟﺜﺎً :آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ ﺟﻮاز ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻤﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻻ ﺑﻮﺟﻮد وﻟﻲ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :اﻟﻄﺒﺮي،
وﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ.
ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮي" :ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل :ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﻟﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺼﺒﺔ ،وذﻟﻚ أن اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – ذﻛﺮ ﻣﻨﻊ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﻋﻀﻞ اﻟﻤﺮأة إن أرادت اﻟﻨﻜﺎح وﻧﻬﺎه ﻋﻦ ذﻟﻚ،
ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺮأة إﻧﻜﺎح ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ إﻧﻜﺎح وﻟﻴﻬﺎ إﻳﺎﻫﺎ ،أو ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ أرادت ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ
إﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻨﻬﻲ وﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻀﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮم ,إذ ﻛﺎن ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻪ إﻟﻰ ﻋﻀﻠﻬﺎ ،وذﻟﻚ أﻧﻬﺎ إن
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻰ أردات اﻟﻨﻜﺎح ﺟﺎز ﻟﻬﺎ إﻧﻜﺎح ﻧﻔﺴﻬﺎ ،أو إﻧﻜﺎح ﻣﻦ ﺗﻮﻛﻠﻪ إﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻋﻀﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
أﺣﺪ ﻓﻴﻨﻬﻰ ﻋﺎﺿﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻀﻠﻬﺎ .وﻓﻲ ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻨﻬﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻨﻪ ،ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻮل
ﺑﺄن ﻟﻮﻟﻲ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ ﺣﻘﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻘﺪه إﻻ ﺑﻪ .وﻫﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﻟﻲ .ﻣﻦ
ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ إذا ﺧﻄﺒﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﻬﺎ ورﺿﻴﺖ ﺑﻪ ،وﻛﺎن رﺿﻰ ﻋﻨﺪ أوﻟﻴﺎﺋﻬﺎ ،ﺟﺎﺋﺰاً ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻤﺜﻠﻬﺎ
أن ﺗﻨﻜﺢ ﻣﺜﻠﻪ ،وﻧﻬﺎه ﻋﻦ ﺧﻼﻓﻪ :ﻣﻦ ﻋﻀﻠﻬﺎ ,وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻋﻤﺎ أرادت ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﺗﺮاﺿﺖ ﻫﻲ واﻟﺨﺎﻃﺐ
ﺑﻪ").(38
وﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ" :ﻫﺬه اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﻟﻲ ،إذ ﻟﻮ ﺟﺎز أن ﺗﻨﻜﺢ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻃﺐ اﻟﻠﻪ اﻷوﻟﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواج) .(39وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن اﻵﻳﺔ
دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺰوج ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻻ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﻮﻟﻲ).(40
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﻮاز ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ،واﻟﺠﺼﺎص.
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ﻓﻴﺮى أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد أن اﻵﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺰوﻳﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻤﺎ ذﻛﺮ ﻧﻬﻲ اﻷوﻟﻴﺎء ﻋﻦ
ﻋﻀﻠﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺰوج ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺮأة ﺗﺤﺘﺮز ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﺨﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮم واﻟﻘﻄﻴﻌﺔ).(41
وﻗﺎل اﻟﺠﺼﺎص" :وﻗﺪ دﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻮه ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﻨﻜﺎح إذا ﻋﻘﺪت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ
وﻟﻲ ،وﻻ إذن وﻟﻴﻬﺎ :أﺣﺪﻫﺎ :إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﺮط إذن اﻟﻮﻟﻲ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻞ
إذا ﺗﺮاﺿﻰ اﻟﺰوﺟﺎن).(42
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،وﺑﻴﻦ أﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻦ
اﻟﻀﺮار ﻓﻲ إﻣﺴﺎك اﻟﺰوﺟﺔ وﻫﻮ اﻟﻌﺪة وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وإذَا ﻃَﻠﱠﻘْﺘُﻢ اﻟﻨﱢﺴﺎءَ ﻓَﺒﻠَﻐْﻦ أَﺟﻠَﻬﻦ
ﻓَﺄَﻣﺴِﻜُﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮوفٍ أَو ﺳﺮﺣﻮﻫﻦ ﺑﻤﻌﺮوفٍ ۚ وﻟَﺎ ﺗُﻤﺴِﻜُﻮﻫﻦ ﺿِﺮارا ﻟﱢﺘَﻌﺘَﺪوا ۚ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[231/
أﺗﺒﻌﻪ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻀﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺗﻬﺎ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن إﻻﻋﻀﺎل ﻣﻦ اﻷزواج ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة،
ﻛﺎن ﻧﻬﻴﺎً ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق ﻣﻦ إﻋﻀﺎﻟﻬﻦ ،إذا أردن اﻟﺰواج أو اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ
أزواﺟﻬﻦ).(43
وﻗﺪ رﺟﺢ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻗﻮل اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول اﻟﺬي ﻗﺎل :إﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺰوﻳﺞ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻮﻟﻲ ،وﻳﺆﻳﺪ ﻣﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ .ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول ﻓﻴﻤﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﻦ" :أن أﺧﺖ
ﻣﻌﻘﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ﻃﻠﻘﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻓﺘﺮﻛﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﺪﺗﻬﺎ ،ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ ﻓﺄﺑﻰ ﻣﻌﻘﻞ"

) (2

ﻓﻨﺰﻟﺖ﴿ :وإذَا

ﻃَﻠﱠﻘْﺘُﻢ اﻟﻨﱢﺴﺎءَ ﻓَ ﺒﻠَﻐْﻦ أَﺟﻠَﻬﻦ ﻓَﻠَﺎ ﺗَﻌﻀﻠُﻮﻫﻦ أَن ﻳﻨﻜِﺤﻦ أَزواﺟﻬﻦ إذَا ﺗَﺮاﺿﻮا ﺑﻴﻨَﻬﻢ ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ
ۗ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[232/
ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :واﺳﺘﺪل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ –رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ – ورﺣﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻧﻜﺎح إﻻ ﺑﻮﻟﻲ
ﻷن اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻀﻞ دا لٌ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻊ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاء اﻟﻌﻀﺎل ،وإن ﻋﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆ ﺟﺎز،
وﻟﻢ ﺗﺰوج ﻣﻨﻪ،وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﺗﺰوج ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن إﻋﻴﺎء ،وﻻ ﻳﺜﺒﺘﺖ ﻋﻀﻠﻪ اﻟﻤﻤﻨﻮع ﻟﻴﺤﺼﻞ
ﻋﺰﻟﻪ إﻻ إذا ﻣﻨﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ").(44
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺮاﺑﻊ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وﻟَﺎ ﺟﻨَﺎح ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻓِﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﺘُﻢ ﺑﻪِ ﻣِﻦ ﺧِﻄْﺒﺔِ اﻟﻨﱢﺴﺎءِ أَو أَﻛْﻨَﻨﺘُﻢ ﻓِﻲ أَﻧﻔُﺴِﻜُﻢۚ 
ﻋﻠِﻢ اﻟﻠﱠـﻪ أَﻧﱠﻜُﻢ ﺳﺘَﺬْﻛُﺮوﻧَﻬﻦ وﻟَـٰ ﻛِﻦ ﻟﱠﺎ ﺗُﻮاﻋِﺪوﻫﻦ ﺳِﺮا إﻟﱠﺎ أَن ﺗَﻘُﻮﻟُﻮا ﻗَﻮﻟًﺎ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ۚ وﻟَﺎ ﺗَﻌﺰﻣﻮا
ﻋﻘْﺪةَ اﻟﻨﱢﻜَﺎح ﺣﺘﱠﻰٰ ﻳﺒﻠُﻎَ اﻟْﻜِﺘَﺎب أَﺟﻠَﻪ] ﴾اﻟﺒﻘﺮة.[235/
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
ﺗﻔﻴﺪ اﻵﻳﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺰواج ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻣﻦ وﻓﺎة أو ﻃﻼق ﻣﺒﺘﻮت ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻛﻘﻮل :إﻧﻲ أرﻳﺪ اﻟﺰواج ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺻﺎﻟﺤﺔ ،أو ﻟﻮ أﺟﺪ اﻣﺮأة ﺗﻘﺪر اﻟﺰواج وﺗﺤﺴﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻲ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺰواج.
وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﻋﻨﺪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟـﻰ﴿ :ﻓِﻴﻤﺎ
ﻋﺮﺿﺘُﻢ ﺑِ ﻪ ﻣِﻦ ﺧِﻄْﺒﺔِ اﻟﻨﱢﺴﺎءِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة" [235/إﻧﻲ أرﻳﺪ اﻟﺘﺰوﻳﺞ ،وﻟﻮددت أﻧﻪ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻲ اﻣﺮأة
ﺻﺎﻟﺤﻪ") .(46) (45وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺰواج.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪة ،ﺳﻮاء ﻣﻦ وﻓﺎة أو ﻃﻼق ،ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ
أن وﻗﺖ اﻟﻌﺪة ﻣﺤﺪد وﻣﻌﻠﻮم ،وأﻧﻪ ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت إذا ﺑﻠﻐﻦ اﻷﺟﻞ أن ﻳﻔﻌﻠﻦ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻬﻦ ﻣﺎ أردن
ﻣﻦ ﻣﻌﺮوف ،ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ أن اﻟﺰواج ﻣﺤﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻋﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺞ،
ﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ ﺟﻮاز اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﻟﺰواج دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ).(47
ﺛﺎﻟﺜﺎً :إﺟﻤﺎع اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
أﺟﻤﻊ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻣﻦ ﻣﻮت أو ﻃﻼق ﻣﺒﺘﻮت ،وﻣﻦ
اﻟﻨﺼﻮص ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻄﺒﺮي :ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ" :ﻻ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﺘﻢ ﺑﻪ ﻟﻠﻤﻌﺘﺪات
ﻣﻦ وﻓﺎة أزواﺟﻬﻦ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ،وذﻟﻚ ﺣﺎﺟﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬﻦ ،ﻓﻠﻢ ﺗﺼﺮﺣﻮا ﻟﻬﻦ ﺑﺎﻟﻨﻜﺎح واﻟﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻴﻬﻦ ،إذا أﻛﻨﻨﺘﻢ ﻓﻲ أﻧﻔﺴﻜﻢ ،ﻣﺎ دﻣﻦ ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﻦ؛ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻪ أﻧﻜﻢ ﺳﺘﺬﻛﺮون ﺧﻄﺒﺘﻬﻦ وﻫﻦ ﻓﻲ
ﻋﺪدﻫﻦ ،ﻓﺄﺑﺎح ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻬﻦ ،وأﺳﻘﻂ اﻟﺤﺮج ﻋﻤﺎ أﺿﻤﺮﺗﻪ ﻧﻔﻮﺳﻜﻢ ﺣﻠﻤﺎً ﻣﻨﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺣﺮم
ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﺗﻮاﻋﺪوﻫﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﻦ ،ﺑﺄن ﻳﻘﻮل أﺣﺪﻛﻢ ﻹﺣﺪاﻫﻦ ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺘﻚ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻲ ،وإﻧﻤﺎ أﻧﺘﻈﺮ اﻧﻘﻀﺎء ﻋﺪﺗﻚ ،ﻓﻴﺴﺄﻟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ إﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺠﻤﺎع واﻟﻤﺒﺎﺿﻌﺔ،
ﻓﺤ ــﺮم اﻟﻠﻪ –ﺗﻌﺎﻟﻰ -ذﻟﻚ ") .(48ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ" :أﺟﻤﻌﺖ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺘﺪة ﺑﻤﺎ ﻫﻮ
ﻧﺺ ﻓﻲ ﺗﺰوﻳﺠﻬﺎ وﺗﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ،وﻛﺬﻟﻚ أﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﻼم ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ رﻓﺚ وذﻛﺮ
ﺟﻤﺎع ،أو ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ،وﺟﻮز ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ") .(49ﻗﺎل اﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ" :ﻓﺄﺑﺎح اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ
ﺑﺎﻟﺨﻄﺒﺔ وإﺿﻤﺎر اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﻓﺼﺎح ﺑﻪ").(50
ﻗﺎل اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ" :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻪ أﻧﻜﻢ ﺳﺘﺬﻛﺮوﻧﻬﻦ ،أي ﻻ ﺗﺼﺒﺮون ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﻖ ﻟﻬﻦ ﺑﺮﻏﺒﺘﻜﻢ ﻓﻴﻬﻦ،
ﻓﺮﺧﺺ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ دون اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ،وﻣﻌﻨﻰ ﺳﺮاً :ﻗﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر :ﻫﻮ اﻟﻨﻜﺎح وﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮي ﻫﻮ
اﻟﺰﻧﺎ).(51
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راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪة اﻟﻮﻓﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ،
وﺣﺒﺲ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻨﻜﺎح ﺷﺪﻳﺪاً وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻮن ﻣِﻨﻜُﻢ وﻳﺬَرون أَزواﺟﺎ
ﻳﺘَﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄَﻧﻔُﺴِﻬﻦ أَرﺑﻌﺔَ أَﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮا ۖ ﻓَﺈذَا ﺑﻠَﻐْﻦ أَﺟﻠَﻬﻦ ﻓَﻠَﺎ ﺟﻨَﺎح ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﻓِﻴﻤﺎ ﻓَﻌﻠْﻦ ﻓِﻲ
أَﻧﻔُﺴِﻬﻦ ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ۗ واﻟﻠﱠـﻪ ﺑﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮن ﺧَﺒﻴﺮ] ﴾اﻟﺒﻘﺮة.[234/
إﺑﺎﺣﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﻊ ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻰ ،واﻟﺬي ﻳﺮﺗﻊ ﺣﻮل اﻟﺤﻤﻰ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ،
أﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻌﺪة).(52
ﻓﻘﺎل" :ﻧﺼﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﺘ ﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺰواج ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة ،ﺑﻌﺪ إﻓﻬﺎم اﻵﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺬﻟﻚ،
إﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺑﻪ ﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻴﻪ").(53
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :وﻟَﺎ ﺗَﻨﻜِﺤﻮا ﻣﺎ ﻧَﻜَﺢ آﺑﺎؤﻛُﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﱢﺴﺎءِ إﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻗَﺪ ﺳﻠَﻒ] ﴾ۚ اﻟﻨﺴﺎء.[22/
أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
ﻳﺤﺮم –ﺗﻌﺎﻟﻰ – زوﺟﺎت اﻷب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎب إﻛﺮام اﻵﺑﺎء واﺣﺘﺮاﻣﺎﻫﻢ ،وأﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﺬا إﺟﻤﺎع أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻜﺎح ﻛﺎن ﺳﺎﺋﻐﺎً
ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم ،وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺮم اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – إﻻ ﻧﻜﺎح زوﺟﺔ اﻷب واﻟﺠﻤﻊ
ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ ،ﻓﻨﺰﻟﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﺤﺮﻣﺎً).(54
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻧﻜﺎح ﻣﺎ ﻃﺎب ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﺄﺗﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺤﺮم ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺮم ،وﺧﺺ ﻫﺬا اﻟﻨﻜﺎح ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﺟﺮ ﻟﻬﻢ ،واﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﻧﻬﻢ
ﻛﺎ ﻧﻮا ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺰواج ،وﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ زواج اﻣﺮأة اﻷب ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :إﻧﱠﻪ ﻛَﺎن ﻓَﺎﺣِﺸﺔً وﻣﻘْﺘًﺎ وﺳﺎءَ ﺳﺒﻴﻠًﺎ﴾ واﻟﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺒﺢ واﻟﺒﻐﺾ ).(55
ﺛﺎﻟﺜﺎً :إﺟﻤﺎع اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
أﺟﻤﻊ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ وطء زوﺟﺔ اﻷب ،وﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ زواج اﻣﺮأة اﻷب ،وأن اﻟﻌﺮب ﻛﺎن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻗﺪ اﻋﺘﺎدت ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﻠﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

أﺑﻴﻪ ،ﻓﻨﻬﻰ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ آﺑﺎءﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ،وﻣﻌﻨﻰ )إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ( أن ﻣﺎ ﻗﺪ
ﺳﻠﻒ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻜﻢ ﻟﻤﻦ ﻛﺎن واﻗﻌﻪ).(56
ﻗﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎوي " :ﺗﺴﺘﺤﻘﻮن اﻟﻌﻘﺎب ﺑﻨﻜﺎح ﻣﺎ ﻧﻜﺢ آﺑﺎؤﻛﻢ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ،واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﺣﻼﺋﻞ آﺑﺎﺋﻜﻢ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ إن أﻣﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﻨﻜﺤﻮﻫﻦ ،وﻗﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻣﻨﻘﻄﻊ وﻣﻌﻨﺎه ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻒ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻣﺆاﺧﺬة ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻘﺮر .وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ وﻣﻘﺘﺎً ﻋﻠﺔً
ﻟﻠﻨﻬﻲ ،أي إن ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ ﻛﺎن ﻓﺎﺣﺸﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ،ﻓﺄرﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﻷﻣﺔً ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ،ﻣﻤﻘﻮﺗﺎً ﻋﻨﺪ ذوي
اﻟﻤﺮوءات وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻤﻲ وﻟﺪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ اﻟﻤﻘﺘﻲ وﺳﺎء ﺳﺒﻴﻼً ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻓﻌﻠﻪ ) .(57وﻳﺮى
اﻟﻨﺴﻔﻲ أن اﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ وطء ﻣﺎ وﻃﺊ اﻵﺑﺎء ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﻨﻜﺎح أو ﻣﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ أو ﺑﺰﻧﺎ ).(58
وأﻳﺪ ذﻟﻚ اﻟﺠﺼﺎص ﺑﻘﻮﻟﻪ" :وﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ أﺑﺎؤﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﻰ اﻟﻮﻃﺊ ﻓﺎﻗﺘﻀﻰ ذﻟﻚ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻦ وﻃﺌﻬﺎ أﺑﻮه ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أن اﻟﻨﻜﺎح اﺳﻢ ﻟﻠﻮطء .ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺺ ذﻟﻚ
)(59
ﺑﺎﻟﻤﺒﺎح دون اﻟﻤﺤﻈﻮر"
واﻟﻤﻌﻨﻰ ﺣﺮﻣﺔ زواج اﻟﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺰوﺟﻬﺎ اﻷب ،ﺳﻮاء دﺧﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ،ﻷﻧﻪ إذا ﻋﻘﺪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻧﻜﺎح ،ﻛﻤﺎ ﺣﺮم أن ﻳﺘﺰوج اﻟﺮﺟﻞ زوﺟﺔ اﺑﻨﻪ ).(60
ﻗﺎل اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ)" :وﻻ ﺗﻨﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻧﻜﺢ أﺑﺎؤﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء( ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻜﺎح ﻧﺴﺎء آﺑﺎﺋﻬﻢ إذا ﻣﺎﺗﻮا ،وﻫﻮ ﺷﺮوع ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻳﺤﺮم ﻧﻜﺎﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﺮم" ).(61
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
وﻇﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻹذن ﻓﻲ ﻧﻜﺎح ﻣﺎ ﻃﺎب
ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،وﻛﺎن اﻟﻄﻴﺐ ﺷﺮﻋﺎً ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻞ؛ ﻣﺴﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﻟﺬﻟﻚ وﻣﺎ
ﻳﺤﺮم) .(62ﻓﺎﻵﻳﺔ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﻜﺢ اﻵﺑﺎء ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة أو اﻟﻮطء ﻓﻲ ﻣﻠﻚ
اﻟﻴﻤﻴﻦ ،ودﻟﻴﻞ ذﻟﻚ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺰول اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ إﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل" :ﻛﺎن أﻫﻞ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺤﺮﻣﻮن ﻣﺎ ﻳﺤﺮم إﻻ اﻣﺮأة اﻷب واﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺧﺘﻴﻦ ﻓﺄﻧﺰل اﻟﻠﻪ﴿ :وﻟَﺎ ﺗَﻨﻜِﺤﻮا ﻣﺎ ﻧَﻜَﺢ
آﺑﺎؤﻛُﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﱢﺴﺎءِ إﻟﱠﺎ ﻣﺎ ﻗَﺪ ﺳﻠَﻒ ۚ إﻧﱠﻪ ﻛَﺎن ﻓَﺎﺣِﺸﺔً وﻣﻘْﺘًﺎ وﺳﺎءَ ﺳﺒﻴﻠًﺎ﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.(63) [22/
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :آﻳﺎت اﻹﻳﻼء واﻟﻄﻼق:
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻷول:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :ﻟﱢﻠﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺆﻟُﻮن ﻣِﻦ ﻧﱢﺴﺎﺋِﻬﻢ ﺗَﺮﺑﺺ أَرﺑﻌﺔِ أَﺷﻬﺮ ۖ ﻓَﺈن ﻓَﺎءُوا ﻓَﺈن اﻟﻠﱠـﻪ ﻏَﻔُﻮر
رﺣِﻴﻢ] ﴾اﻟﺒﻘﺮة.[226/
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أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
وﻣﻌﻨﻰ اﻹﻳﻼء ﻫﻮ أن ﻳﺤﻠﻒ اﻟﺮﺟﻞ أن ﻻ ﻳﺠﺎﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ،وﻫﺬه اﻟﻤﺪة ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪدﻫﺎ ﺑﺄرﺑﻌﺔ
اﺷﻬﺮ أو أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎر إﻣﺎ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻤﺪة ،وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮأة
ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،أﻣﺎ إذا زادت اﻟﻤﺪة ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻬﺎ،
وﻫﻲ إﻣﺎ أن ﻳﻔﻲ – أي ﻳﺠﺎﻣﻊ – وإﻣﺎ أن ﻳﻄﻠﻖ زوﺟﺘﻪ ،ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن
اﻹﻳﻼء ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺎت دون اﻹﻣﺎء ،وﻓﻴﻪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺰوج إن ﻓﺎء ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎرة ،ﻗﻴﺎﺳﺎً
ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻓﻲ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﻠﻐﻮ ).(64
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻼق واﻹﻳﻼء واﻟﻴﻤﻴﻦ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﺛﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﻦ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﻗﺮﺑﺎن اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑﻬﺪف
اﻹﺿﺮار ﺑﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،ﻓﻜﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺤﻠﻒ أن ﻻ ﻳﻘﺮب زوﺟﺘﻪ ﻟﻤﺪة
ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺴﻨﺘﻴﻦ ،وﻳﺒﻘﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎً ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة اﻟﺤﻠﻒ ،وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺮأة أن
ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄي ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ،وﻫﺬا ﻣﻦ أﺷﺪ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ
ﻫﻲ أﻳﻢ وﻻ ﻫﻲ ﻣﺘﺰوﺟﺔ ،ﻓﺠﺎء اﻹﺳﻼم ﻓﺤﺪد ﻣﺪة اﻹﻳﻼء ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﺤﻘﻮﻗﻬﺎ ،وﻋﺪم اﻹﺿﺮار
ﺑﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻫﻮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺰوﺟﺔ ،ﻓﺈذا زادت اﻟﻤﺪة ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻌﻠﻰ
اﻟﺮﺟﻞ أن ﻳﻔﻲء أو ﻳﻄﻠﻖ ).(65
ﺛﺎﻟﺜﺎً :آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ ﻣﺪة اﻹﻳﻼء إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :أن ﻣﻦ ﺣﻠﻒ أن ﻻ ﻳﻘﺮب زوﺟﺘﻪ ﻣﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ واﻧﻘﻀﺖ أوﻗﻔﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺧﻴﺮه ﺑﻴﻦ
اﻟﻮطء أو اﻹﻳﻼء ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :اﻟﺒﻐﻮي ،وﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ،
وواﻓﻘﻬﻢ اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ.
ﻓﻴﺮى اﻟﺒﻐﻮي أن ﻣﻌﻨﻰ اﻵﻳﺔ :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻳﻤﻴﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺪم وطء زوﺟﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ أﻫﻞ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ إذا أراد اﻟﺮﺟﻞ اﻹﺿﺮار ﺑﺰوﺟﺘﻪ ﺣﻠﻒ أن ﻻ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ أﺑﺪاً ،ﻻ ﺗﻜﻮن ﻻ ﻫﻲ ﻋﺰﺑﺎء وﻻ
ﻣﺘﺰوﺟﺔ ،ﻓﺈن اﻹﺳﻼم ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻛﻢ ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻹﻳﻼء ،ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻟﻴﺎً ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺎﻟﻔﻲء ،وﻫﻮ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻮطء ،وإﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺰوﺟﺔ ،ﻓﺈن أﺑﻰ ﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻃﻠﻘﺔ واﺣﺪة،
ﻓﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬااﻟﺮأي ﻣﺎﻟﻚ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،وأﺻﺤﺎب اﻟﺮأي ).(66
929

17

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 32

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

ﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ" :ﻗﺎل ﻣﺎﻟﻚ -رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :إذا ﺣﻠﻒ إن ﻻ ﻳﻄﺄ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،وﺗﻤﺖ اﻷرﺑﻌﺔ أﺧﺬ ﺑﺎﻟﻮطء أو اﻟﻄﻼق ،ﻳﻄﻠﻖ ﻃﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻟﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ إن ﺷﺎء ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺠﺪد وﺻﺪاق") .(67وﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻗﻮﻟﻪ" :وﻋﻨﺪﻧﺎ إذا ﻣﻀﺖ
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻗﻒ اﻟﻤﻮﻟﻲ ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﻔﻲء وإﻣﺎ أن ﻳﻄﻠﻖ).(68
وﻳﺮى اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ أن ﻣﻦ ﺣﻠﻒ أن ﻻ ﻳﻮاﻗﻊ زوﺟﺘﻪ دون ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﻠﻤﺪة إن ﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
أﺷﻬﺮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻛﻢ إﻣﻬﺎﻟﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻓﺈن اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻔﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺨﻴﺮ إﻣﺎ أن ﻳﻔﻲء وﺗﻌﻮد
زوﺟﺘﻪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ،وإﻣﺎ أن ﻳﻄﻠﻖ ،وﻫﺬا ﻗﻮل ﻣﺎﻟﻚ واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻤﺪ وأﺑﻲ ﺛﻮر ،وأﻣﺎ إن
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺈﻣﺎ أن ﻳﺒﺮ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻴﻜﻤﻞ اﻟﻤﺪة،ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ – ﻋﻨﺪﻣﺎ آﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺷﻬﺮاً ،وإﻣﺎ أن ﻳﻌﺘﺰل ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﻣﺪة اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺬي ﺣﻠﻔﻬﺎ وﻳﻜﻔﺮ
ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻜﻔﺎرة ،ﻣﻤﺘﺜﻼً ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻣﻦ
ﻗﻮﻟﻪ" :ﻻ أﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﻤﻴﻦ ،ﺛﻢ أرى ﺧﻴﺮاً ﻣﻨﻬﺎ ،إﻻ ﻛﻔﺮت ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻲ وأﺗﻴﺖ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺧﻴﺮ).(70) (69
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ أن ﻻ ﻳﻘﺮب زوﺟﺘﻪ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ واﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪة ﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎﻹﻳﻼء ،وﻗﺪ
ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺠﺼﺎص ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺳﻮاءٌ ﻓﻘﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ
وزﻓﺮ وأﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ وﻣﺤﻤﺪ واﻟﺜﻮري :ﻫﻮ ﻣﻮل ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪة ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﺑﺎﻧﺖ
ﺑﺎﻹﻳﻼء).(71
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺎق ﻟﻠﻤﺆاﺧﺬة
ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻟﱠﺎ ﻳﺆاﺧِﺬُﻛُﻢ اﻟﻠﱠـﻪ ﺑﺎﻟﻠﱠﻐْﻮ ﻓِﻲ أَﻳﻤﺎﻧِﻜُﻢ وﻟَـٰﻛِﻦ ﻳﺆاﺧِﺬُﻛُﻢ ﺑﻤﺎ
ﻛَﺴﺒﺖْ ﻗُﻠُﻮﺑﻜُﻢ] ﴾ۗ اﻟﺒﻘﺮة.[225/
وﻫﻲ ﻋﺪم اﻟﻤﺆاﺧﺬة ﻟﻤﻦ ﻛﺎن ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻟﻐﻮاً ،ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﻪ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺆاﺧﺬﻫﻢ ﺑﻤﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻠﻔﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻮطء ،ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﻻ أﻳﻤﺎ وﻻ ذات
ﺑﻌﻞ ،ﻓﺈن ﻓﺎؤوا ﻗﺒﻞ ﻣﺪة اﻹﻳﻼء وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺈن اﻟﻠﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﺎرﻓﻮه ﻣﻦ اﻹﺛﻢ ﻣﻦ
اﻟﻤﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺰوﺟﺔ ) .(72ورﺟﺢ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻗﻮل أﺻﺤﺎب اﻟﻘﻮل اﻷول ،وﻫﻮ ﻋﺪم وﻗﻮع اﻹﺛﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻟﻤﺪة ،وﻫﻲ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻓﻼ ﻳﻘﻊ ﻃﻼق ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ إﻻ أن ﺗﺨﻴﺮ ﺑﻴﻦ
اﻟﻔﻲء واﻟﻄﻼق ﻓﺈن أﺑﻰ ﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ .ﻓﻘﺎل" :وﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻣﺪة اﻹﻳﻼء ﺷﺒﻴﻬﺎً ﺑﺤﺎل
اﻟﻄﻼق وﻟﻴﺲ ﺑﻪ ،ﻗﺎل ﻣﺒﻴﻨﺎً أن اﻟﻄﻼق ﻻ ﻳﻘﻊ ﺑﻤﺠﺮد ﻣﻀﻲ اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ؛ ﺑﻞ إﻣﺎ ان ﻳﻔﻲء أو
ﻳﻄﻠﻖ ﻓﺈن أﺑﻰ ﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ" ).(73
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اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟْﻤﻄَﻠﱠﻘَﺎتُ ﻳﺘَﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄَﻧﻔُﺴِﻬﻦ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔَ ﻗُﺮوءٍ ۚ وﻟَﺎ ﻳﺤِﻞﱡ ﻟَﻬﻦ أَن ﻳﻜْﺘُﻤﻦ ﻣﺎ
ﺧَﻠَﻖ اﻟﻠﱠـﻪ ﻓِﻲ أَرﺣﺎﻣِﻬﻦ إن ﻛُﻦ ﻳﺆﻣِﻦ ﺑﺎﻟﻠﱠـﻪِ واﻟْﻴﻮم اﻟْﺂﺧِﺮ ۚ وﺑﻌﻮﻟَﺘُﻬﻦ أَﺣﻖ ﺑﺮدﻫِﻦ ﻓِﻲ ذَٰﻟِﻚ إن
أَرادوا إﺻﻠَﺎﺣﺎ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[228/
أوﻻً :اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻶﻳﺔ:
ﺣﺪد اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – ﻋﺪة اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﻦ ﻣﻦ ذوات اﻷﻗﺮاء ﺳﻮى اﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﺼﻐﺮى
واﻵﻳﺴﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻗﺮوء ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ ﺷﺎﺋﺖ ).(74
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﺮﺑﺺ ،ﻓﻔﻲ ﻛﻼﻫﻤﺎ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ أﺗﺖ
ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻴﺴﺮ ،ﻛﻤﺎ أن اﻵﻳﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮاﺋﺮ ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ اﻹﻣﺎء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،وﻧﺴﺐ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻟﺴﻦ ﻣﻦ ذوات اﻟﻘﺮوء،
ﻛﺎﻟﺤﺎﻣﻞ واﻟﺼﻐﻴﺮة واﻵﻳﺴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺮأة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا
إذَا ﻧَﻜَﺤﺘُﻢ ا ﻟْﻤﺆﻣِﻨَﺎتِ ﺛُﻢ ﻃَﻠﱠﻘْﺘُﻤﻮﻫﻦ ﻣِﻦ ﻗَﺒﻞ أَن ﺗَﻤﺴﻮﻫﻦ ﻓَﻤﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻋﻠَﻴﻬﻦ ﻣِﻦ ﻋِﺪةٍ ﺗَﻌﺘَﺪوﻧَﻬﺎ ۖ﴾
]اﻷﺣﺰاب.[49/
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﻳﺘﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ( إﻇﻬﺎر ﻟﺤﺎﻟﻬﻦ ﺑﺄﻧﻬﻦ ﻣﺴﺘﻌﺠﻼت ﻟﻠﺰواج ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ أن ﻳﺒﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ وﻻ ﻳﺮﺳﻠﻦ إﻟﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﺪة اﻟﻄﻼق ).(75
ﺛﺎﻟﺜﺎً :آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮء إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ:
اﻟﻘﻮل اﻷول :أن اﻟﻘﺮء ﻫﻮ اﻟﺤﻴﺾ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :ﻣﺠﺎﻫﺪ ،واﻟﺰﻣﺨﺸﺮي،
واﻟﺠﺼﺎص .ﻗﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ" :ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوء ﻳﻌﻨﻲ ﺛﻼث ﺣﻴﻀﺎت") .(76وﻳﺮى اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي أن
اﻟﺮاﺟﺢ ﻋﻨﺪه ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﺮء ﻫﻮ اﻟﺤﻴﺾ ،ﻣﺴﺘﺪﻻً ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻢ –" :ﻃﻼق اﻷﻣﺔ ﺗﻄﻠﻴﻘﺘﺎن وﻋﺪﺗﻬﺎ ﺣﻴﻀﺘﺎن") .(77وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟﻠﱠﺎﺋِﻲ ﻳﺌِﺴﻦ ﻣِﻦ
اﻟْﻤﺤِﻴﺾ ﻣِﻦ ﻧﱢﺴﺎﺋِﻜُﻢ إن ارﺗَﺒﺘُﻢ ﻓَﻌِﺪﺗُﻬﻦ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔُ أَﺷﻬﺮ] ﴾اﻟﻄﻼق.[4/
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

ﻓﺄﻗﺎم اﻷﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎم اﻟﺤﻴﺾ دون اﻷﻃﻬﺎر ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﺳﺘﺒﺮاء اﻟﺮﺣﻢ،
واﻟﺤﻴﺾ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ،وإﻻ ﻓﺎﻟﻄﻬﺮ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت اﻟﺤﻤﻞ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ) .(78وﻗﺎل اﻟﺠﺼﺎص:
"إن اﻟﻘﺮء اﻟﺤﻴﺾ وﻫﻮ ﻗﻮل اﻷوزاﻋﻲ واﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ").(79
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :أن اﻟﻘﺮء ﻫﻮ اﻟﻄﻬﺮ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :اﻟﺒﻐﻮي ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن اﻟﻘﻮل اﻟﺮاﺟﺢ
ﻓﻲ اﻟﻘﺮء ﻫﻮ اﻟﻄﻬﺮ ،واﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد أن اﻟﻤﺮأة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻣﻼً ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﺪ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺤﻤﻞ،
ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻃﻼق أو وﻓﺎة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟﻠﱠﺎﺋِﻲ ﻳﺌِﺴﻦ ﻣِﻦ اﻟْﻤﺤِﻴﺾ ﻣِﻦ ﻧﱢﺴﺎﺋِﻜُﻢ إن
ارﺗَﺒﺘُﻢ ﻓَﻌِﺪﺗُﻬﻦ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔُ أَﺷﻬﺮ واﻟﻠﱠﺎﺋِﻲ ﻟَﻢ ﻳﺤِﻀﻦ ۚ وأُوﻟَﺎتُ اﻟْﺄَﺣﻤﺎل أَﺟﻠُﻬﻦ أَن ﻳﻀﻌﻦ
ﺣﻤﻠَﻬﻦ] ﴾ ۚ اﻟﻄﻼق.[4/
وﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻣﻞ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ذوات اﻷﻗﺮاء ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوء ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ اﻵﻳﺴﺎت
واﻟﺼﻐﻴﺮات ،ﻓﻌﺪﺗﻬﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟﻠﱠﺎﺋِﻲ ﻳﺌِﺴﻦ ﻣِﻦ اﻟْﻤﺤِﻴﺾ ﻣِﻦ ﻧﱢﺴﺎﺋِﻜُﻢ إن
ارﺗَﺒﺘُﻢ ﻓَﻌِﺪﺗُﻬﻦ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔُ أَﺷﻬﺮ واﻟﻠﱠﺎﺋِﻲ ﻟَﻢ ﻳﺤِﻀﻦ ۚ وأُوﻟَﺎتُ اﻟْﺄَﺣﻤﺎل أَﺟﻠُﻬﻦ أَن ﻳﻀﻌﻦ ﺣﻤﻠَﻬﻦ﴾ۚ 
]اﻟﻄﻼق.[4/
وأﻣﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﻋ ﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻓﻬﻦ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ أو ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺪﺧﻮل ﺑﻬﺎ ،ﻓﻌﺪﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟﱠﺬِﻳﻦ ﻳﺘَﻮﻓﱠﻮن ﻣِﻨﻜُﻢ وﻳﺬَرون
أَزواﺟﺎ ﻳﺘَﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄَﻧﻔُﺴِﻬﻦ أَرﺑﻌﺔَ أَﺷﻬﺮ وﻋﺸﺮا ۖ ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة .[234/ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪة اﻷﻣﺔ ﻧﺼﻒ ﻋﺪة
اﻟﺤﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ اﻷﻗﺮاء).(80
راﺑﻌﺎً :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺮﺑﺺ ﻓﻲ ﻣﺪة اﻹﻳﻼء ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ ذﻛـﺮ ﺗﺮﺑﺺ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ).(81
ورﺟﺢ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ أن ا ﻟﻘﺮء ﻫﻮ اﻟﻄﻬﺮ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﻌﺪد ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﻌﺪود،
ﻓﺎﻋﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮء ﻣﺬﻛﺮ ،ﻟﺬا ﺟﺎءت ﺛﻼﺛﺔ وﻫﻲ ﻣﺆﻧﺚ ،وﻷن أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻤﻌﻮا اﻟﻘﺮء ﻋﻠﻰ أﻗﺮاء وﻗﺮوء،
وﻫﻮ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻮاﻓﻖ ﻗﻮل اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ.
اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :اﻟﻄﱠﻠَﺎق ﻣﺮﺗَﺎن ۖ ﻓَﺈﻣﺴﺎك ﺑﻤﻌﺮوفٍ أَو ﺗَﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎن] ﴾ۗ اﻟﺒﻘﺮة.[229/
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ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻣﺰﻳﻠﺔُ ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ أن
اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻃﻠﻖ زوﺟﺘﻪ ﻛﺎن أﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﺑﺈرﺟﺎﻋﻬﺎ ،وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻠﻘﺎت ﻣﺎداﻣﺖ ﻓﻲ
ﻓﺘﺮة اﻟﻌﺪة ،وﻟﻪ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﺿﺮار ﻟﻠﺰوﺟﺔ وﻗﺼﺪ إﻫﺎﻧﺘﻬﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ
اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﻘﺘﻴﻦ اﻷوﻟﻴﻴﻦ ،وﻓﻲ اﻟﻄﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﺑﺎﺋﻨﺔ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮى ،وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﺰوﺟﻬﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ زوﺟﺎً ﻏﻴﺮه ﺑﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس – رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻗﺎل" :وذﻟﻚ أن اﻟﺮﺟﻞ
ﻛﺎن إذا ﻃﻠﻖ اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﻬﻮ أﺣﻖ ﺑﺮﺟﻌﺘﻬﺎ ،وإن ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎً ،ﻓﻨﺴﺦ ذﻟﻚ ،وﻗﺎل﴿ :اﻟﻄﱠﻠَﺎق ﻣﺮﺗَﺎنۖ 
ﻓَﺈﻣﺴﺎك ﺑﻤﻌﺮوفٍ أَو ﺗَﺴﺮﻳﺢ ﺑﺈﺣﺴﺎن ۗ وﻟَﺎ ﻳﺤِﻞﱡ ﻟَﻜُﻢ أَن ﺗَﺄْﺧُﺬُوا ﻣِﻤﺎ آﺗَﻴﺘُﻤﻮ ﻫﻦ ﺷﻴﺌًﺎ إﻟﱠﺎ أَن
ﻳﺨَﺎﻓَﺎ أَﻟﱠﺎ ﻳﻘِﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﻟﻠﱠـﻪِ ۖ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة[229/

)(82

).(83

أوﻻً :اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺔ:
أﺗﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم اﻟﺰواج ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻀﺐ اﻟﻠﻪ – ﺗﻌﺎﻟﻰ – وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﻪ
اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻓﻜﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ وﻗﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻵﻳﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﺰوج ﻣﺮاﺟﻌﺔ زوﺟﺘﻪ ﻓﻴﻬﻦ ،وﻫﻦ ﻃﻠﻘﺘﺎن ،ﻓﺈذا وﻗﻌﺖ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎن ﻃﻼﻗﺎً ﺑﺎﺋﻨﺎً ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮى
).(84
ﺛﺎﻧﻴﺎ :آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻵﻳﺔ:
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻄﻼق إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال :اﻟﻘﻮل اﻷول :أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﻬﺮ ﻟﻢ
ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :اﻟﻄﺒﺮي واﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،وﺑﻪ ﻗﺎل ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،وﻫﻮ
ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻟﺴﺎﻳﺲ.
ﻗﺎل اﻟﻄﺒﺮي" :إن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ذﻛﺮ ﻋﺪد اﻟﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻜﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺰوﺟﺎت،
إذا ﻛﻦ ﻣﺪﺧﻮﻻً ﺑﻬﻦ ،ﺗﻄﻠﻴﻘﺘﺎن ﻓﻘﻂ ،واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ راﺟﻊ زوﺟﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻠﻴﻘﺘﻴﻦ أن ﻳﻤﺴﻚ
ﺑﻤﻌﺮوف ،أو أن ﻳﺴﺮح ﺑﺈﺣﺴﺎن ،واﻟﻤﻌﻨـﻰ أﻧﻪ ﻻ رﺟﻌﺔ ﻟﻪ إذا ﻃﻠﻖ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ" ) .(85واﻟﻄﻼق اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻳﻜﻮن ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻠﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،أي ﻻ ﻳﻜﻮن دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،ﺑﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎً ،وﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻄﻠﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن إﻣﺴﺎﻛﺎً ﺑﻤﻌﺮوف وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮة ،وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻓﺮاﻗﺎً ﺑﺈﺣﺴﺎن ،إذ ﻻ
رﺟﻌﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻠﻴﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ إذا أراد اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻻ ﻳﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ
اﻹﺿﺮار ﺑﻬﺎ ،وإﻃﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ ).(86
ﻗﺎل ﻣﻜﻲ:ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ" :ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻃﻬﺮ ﻟﻢ ﻳﺠﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻴﻪ" .وﻗﺎل أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس :ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻃﻠﻘﺔ واﺣﺪة ،وﻣﻌﻨﻰ )اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن( أي اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﺠﻮز ﻣﻌﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺗﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻌﺪد" ) .(87ﻗﺎل اﻟﺴﺎﻳﺲ" :وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻨﺔ اﻟﻄﻼق ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ،وﺑﻴﻦ أن ﻣﻦ
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

ﺳﻨﺘﻪ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﻟﻄﻼق وﻣﻨﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﻷﻧﻪ ﻗﺎل) :اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن( وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻃﻠﻘﺘﻴﻦ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺘﻴﻦ ،ﻷﻧﻬﻤﺎ إن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ").(88
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﻮاز اﻟﻄﻠﻘﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ واﺣﺪ إن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺘﻔﺮﻗﺘﻴﻦ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :اﻟﻜﻴﺎ
اﻟﻬﺮاﺳﻲ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎل" :إذا راﺟﻌﻬﺎ ﻓﻠﻪ أن ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻄﻼق اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮء اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﺎﻟﻄﻼق اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮء اﻷول ،وﻫﺬا ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس اﻷﺻﻮل").(89
اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ :وﻗﻮع اﻟﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ ،وﻣﻤﻦ ذﻫﺐ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل :اﻟﺠﺼﺎص .ﻗﺎل" :إذا ﻃﻠﻖ
اﺛﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺾ وﻗﻌﺘﺎ ﻷن اﻟﻠﻪ ﻗﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻮﻗﻮﻋﻬﻤﺎ") .(90وﻫﺬا ﺧﻼف اﻟﺴﻨﺔ ﻷن ﻃﻼق
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻌﻘﻮد ﺑﻮﺻﻔﻴﻦ اﻷول :اﻟﻌﺪد ،واﻵﺧﺮ أن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻃﻬﺮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﻘﺔ واﺣﺪة.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ :ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻵﻳﺔ:
وﻇﻒ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻶﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻓﻠﻤﺎ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻌﺔ وﻟﻢ ﻳﺤﺪدﻫﺎ
ﺑﻌﺪد ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :واﻟْﻤﻄَﻠﱠﻘَﺎتُ ﻳﺘَﺮﺑﺼﻦ ﺑﺄَﻧﻔُﺴِﻬﻦ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔَ
ﻗُﺮوءٍ ۚ وﻟَﺎ ﻳﺤِﻞﱡ ﻟَﻬﻦ أَن ﻳﻜْﺘُﻤﻦ ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ اﻟﻠﱠـﻪ ﻓِﻲ أَرﺣﺎﻣِﻬﻦ] ﴾اﻟﺒﻘﺮة .[228/ﻓﺄﺗﺖ ﻫﺬه اﻵﻳﺔ ﺗﺒﻴﻦ
أن اﻟﻄﻼق اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺟﻌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺗﺎن ،ﻛﻤﺎ وﻳﺮﺟﺢ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ أن ﻣﻌﻨﻰ )ﻣﺮﺗﺎن( دون
)ﻃﻠﻘﺘﺎن( دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻄﻼق ﻣﺘﺒﺎﻋﺪ ،أي ﻣﺮةً ﻣﺮة ،وﻻ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺠﻤﻌﻬﻤﺎ وإﻻ اﻋﺘﺒﺮ ﻃﻠﻘﺔ
واﺣﺪة).(91
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ
وﺑﻌﺪ:
ﻓﺒﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻛﺮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺈﺗﻤﺎم ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ،وﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺛﺮ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺴﻴﺮه "ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر" ،وﻣﻦ أﺑﺮز
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﻠُﺺ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
أوﻻً :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
 -1ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻵﺛﺎر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ورﺛﻬﺎ ﻟﻸﻣﺔ.
 -2ﻳﻌﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ – "ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر" ﺛﺮوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ،وﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻴﻦ
ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮر واﻵﻳﺎت
ﺧﺎﺻﺔ.
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 -3ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﻫﺘﻤﺎم واﻹﻋﺘﻨﺎء ﻟﻤﻦ أراد ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﺪﻳﺪة.
 -4وﺟﻮد أ ﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮرة أو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ اﻵﻳﺎت ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻇﻬﻮراً وﺧﻔﺎءاً ﺑﺤﺴﺐ ﻗﺪرة اﻟﻌﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻹﺳﺘﻨﺒﺎط.
 -5ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ أدﻟﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وأدﻟﺔ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن وآﻳﺎﺗﻪ ﺑﻮﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ.
 -6اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم.
ﺛﺎﻧﻴﺎً :اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
ﺗﻮﺻﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
 -1إﻳﻼء ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻹﻣﺎم اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ.
 -2ﻋﻤﻞ دراﺳﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻷﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﻫﺘﻤﻮا ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
 -3ﺟﻤﻊ آراء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻫﺘﻢ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻓﻲ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

)(8

)(9

ﻋﺒﺎرة ﻛﺎن ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ )ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻬﻢ أﺣﻤﻌﻴﻦ( ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎن اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ص .70
اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،اﻷﻋﻼم ،ج ،1ص .56
اﻟﺴﺨﺎوي ،اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ،ج ،1ص .101
اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ج ،1ص .111
ﻳﻨﻈﺮ اﻟﺴﺨﺎوي ،اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ ،ج ،1ص  .107 – 102اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،اﻷﻋﻼم ،ج ،1ص .56
اﻧﻈﺮ اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،اﻹﻋﻼم ،ج ،1ص .57-56
اﻟﺠﻮﻫﺮي ،اﺑﻮ ﻧﺼﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ،اﻟﺠﻮﻫﺮي اﻟﻔﺎراﺑﻲ )ت 393ﻫـ( ،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1987 ،4م ،ج ،1ص
224
اﻟﺤﻨﻔﻲ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺤﻨﻔﻲ اﻟﺮازي )ت 666ﻫـ( ،ﻣﺨﺘﺎر
اﻟﺼﺤﺎح ،ﻧﺤﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﺪار اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﺻﻴﺪا ،ط،5
1420ﻫـ 1999 -م ،ج ،1ص  ،309ن س ب.
اﻟﻔﻴﺮوزأﺑﺎدي ،ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب اﻟﻔﻴﺮوأﺑﺎدي )ت 817ﻫـ( ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،إﺷﺮاف :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻌﺮﻗﻮﺳﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط2005 ،8م ،ج ،1ص  ،137ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻮن.
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

) (10اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ )ت 794ﻫـ( ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1408 ،1ﻫـ 1988 -م ،ج ،1ص.61
) (11اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺴﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ )ت  ،(885ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت
واﻟﺴﻮر ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻬﺪي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط1424 ،2ﻫـ -
2003م ،ج ،1ص .5
) (12ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،دار اﻟﻘﻠﻢ – دﻣﺸﻖ ،ط1421 ،2ﻫـ 2000 -م،
ص.58
) (13اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي )ت 170ﻫـ( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د.
ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ،د .إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل ،ج ،3ص  ،67ﺑﺎب اﻟﺤﺎء واﻟﻜﺎف واﻟﺠﻴﻢ.
) (14ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،أﺣﻤﺪ زﻳﺎدات ،ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر،
دار اﻟﺪﻋﻮة ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ج ،1ص.190
) (15اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ اﻟﺮازي )ت 395ﻫـ( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ
زﻫﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،ط1986 ،2م ،ج ،1ﺑﺎب اﻟﺤﺎء واﻟﻜﺎف وﻣﺎ
ﻳﺜﻠﺜﻬﻤﺎ ،ص .246
) (16اﻧﻈﺮ اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص .7
) (17اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ج ،4ص .41
) (18اﻧﻈﺮ اﻟﺴﻌﺪي ،ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼم اﻟﻤﻨﺎن ،ج ،1ص .99
) (19اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ج ،2ص .360 – 359
) (20اﻧﻈﺮ اﻟﺮازي ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،ج ،6ص .411 - 409
) (21اﻧﻈﺮ اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،1ص .184
) (22اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص.19
) (23اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .420 - 419
) (24اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .419
) (25اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑﺎب اﻹﻛﺘﻔﺎء ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،ج ،7ص ،7ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .5090
اﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻧﻜﺎح ذات اﻟﺪﻳﻦ ،ج ،2ص  ،1086ﺣﺪﻳﺚ
رﻗـﻢ .1466
) (26اﻧﻈﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد ،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ج ،1ص .223
) (27اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ج ،2ص .371-370
) (28اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،1ص .260
) (29اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،1ص  .140واﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ ،واﻟﺴﺎﻳﺲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ج،1
ص .143
) (30اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ج ،1ص .73
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اﺛﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻵﻳﺎت اﻟﻨﻜﺎح واﻟﻄﻼق

) (31اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮي ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺺ إﺳﻨﺎداً وﻣﺘﻨ ًﺎ وﻳﺆﻳﺪ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ،وأن اﻟﺤﺎﻓﻆ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ ذﻛﺮه
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ  ،141 :8ﻋﻦ اﻟﻄﺒﺮي ﺣﻴﺚ ذﻛﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻫﻮﻳﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮه ﺛﻢ ﻗﺎل:
ﻫﻜﺬا أورده اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻮن ﻣﺜﻠﻪ ،ﺛﻢ أﺷﺎر ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة
أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺮي ﺑﺮﻗﻢ  /4325و / 4326و ،4327ﻓﺒﻴﻨﺖ وﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻄﺒﺮي
ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻌﻪ.
) (32اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ،ج ،1ص .423 - 422
) (33اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .423
) (34اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ،ﺑﺎب ﻧﺴﺎؤﻛﻢ ﺣﺮث ﻟﻜﻢ ،ج ،6ص ،29ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .4528
) (35ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑﺎب ﺟﻮاز ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻊ اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺪاﻣﻬﺎ ،ج ،2ص
 ،1058ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .1435
) (36اﻧﻈﺮ اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،1ص .193
) (37اﻧﻈﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد ،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ج ،1ص .229
) (38اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،5ص  .27-26واﻧﻈﺮ اﻟﺮازي ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ ،ج ،6ص  ،5واﻟﺒﻴﻀﺎوي،
ج ،1ص.144
) (39ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ج ،1ص .777
) (40اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،1ص  .172واﻧﻈﺮ اﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮان ،ج ،1ص .184
) (41اﻧﻈﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد ،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ج ،1ص .229
) (42اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص .100
) (43اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .437
) (2اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﺎب إذا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﺒﻠﻐﻦ أﺟﻠﻬﻦ ،ج ،6ص ،29
ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  .4529واﻧﻈﺮ ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ وادﻋﻲ ،اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ،ج ،1ص .43-42
) (44اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ،ج ،1ص .437
) (45اﻟﺒﺨﺎري ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ،ﻛﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ،ﺑﺎب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﺿﺘﻢ( ،ج،7
ص ،14ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .5124
) (46اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،1ص .639
) (47اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ج ،2ص .450
) (48اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،5ص  .113وﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،اﻟﻤﻨﺎر ،ج ،2ص  .338واﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر،
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،ج ،2ص .450
) (49اﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ج ،1ص .315
) (50اﻧﻈﺮ اﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،1ص .197
) (51اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ج ،1ص .100
) (52اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .444
) (53اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .444
937
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت
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) (54اﻧﻈﺮ أﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮد ،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ج ،3ص .160 – 159
) (55اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،2ص .246 – 245
) (56اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ج ،3ص .31
) (57اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،2ص .67
) (58اﻧﻈﺮ اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻣﺪارك اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ج ،1ص .345
) (59اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،3ص  .51واﻧﻈﺮ اﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص .383
) (60اﻧﻈﺮ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ج ،2ص .1270
) (61اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ج ،1ص .146
) (62اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،2ص .231
) (63ﻣﻘﺒﻞ ﺑﻦ وادﻋﻲ ،اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰول ،ج ،1ص  .75واﻟﺤﺪﻳﺚ رﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ
إﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ وﻫﻮ ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ.
) (64اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،1ص .604
) (65اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ج ،2ص .384
) (66اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،1ص .265 - 264
) (67ﻣﻜﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ج ،1ص .755
) (68اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ،ج ،1ص .231
) (69ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻛﺘﺎب اﻹﻳﻤﺎن ،ﺑﺎب ﻧﺪب ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻳﻤﻴﻨ ًﺎ ﻓﺮأى ﺧﻴﺮًا ﻣﻨﻬﺎ ،ج ،3ص ،1268
ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ .1649
) (70اﻧﻈﺮ اﻟﻘﻨﻮﺟﻲ ،ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ج ،1ص .80 – 79
) (71اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص .46
) (72اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .426
) (73اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص .427
) (74اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،1ص .608 - 607
) (75اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،ج ،2ص .390 - 388
) (76اﻧﻈﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ج ،1ص .350
) (77اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺳﻨﻦ اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء أن ﻃﻼق اﻵﻣﺔ ﺗﻄﻠﻴﻘﺘﺎن ،ج ،3ص  .480وﻓﻲ اﻟﺒﺎب ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ" :ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﻻ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓ ًﺎ إﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺑﻦ أﺳﻠﻢ ،وﻣﻈﺎﻫﺮ
ﻻ ﻧﻌﺮف ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺻﺤﺎب اﻟﻨﺒﻲ –ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – وﻏﻴﺮﻫﻢ وﻫﻮ ﻗﻮل ﺳﻔﻴﺎن اﻟﺜﻮري واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وأﺣﻤﺪ وإﺳﺤﺎق وﺣﻜﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ.
) (78اﻧﻈﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،1ص .271
) (79اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص .55
) (80اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻐﻮي ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ج ،1ص .267 -266
) (81اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .427
938
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) (82أﺑﻮ داود ،ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود ،ﻛﺘﺎب اﻟﻄﻼق ،ﺑﺎب ﻧﺴﺦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄﻠﻴﻘﺎت اﻟﺜﻼث ،ج ،2ص ،259
ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  2195ﺣﻜﻢ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ،ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ ،وﺻﺤﺤﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ واﻟﺬﻫﺒﻲ.
) (83اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،ج ،1ص .610
) (84اﻧﻈﺮ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ج ،1ص .237 – 236
) (85اﻧﻈﺮ اﻟﻄﺒﺮي ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ،ج ،4ص .542
) (86اﻧﻈﺮ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،1ص .273
) (87ﻣﻜﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ج ،1ص .764-76 3
) (88اﻟﺴﺎﻳﺲ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ج ،1ص .154
) (89اﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،1ص .167
) (90اﻧﻈﺮ اﻟﺠﺼﺎص ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ج ،2ص .74
) (91اﻧﻈﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ج ،1ص .430

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
أوﻻً :اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
آﺑﺎدي ،اﻟﻔﻴﺮوز ،ﻣﺠﺪ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻃﺎﻫﺮ )2005م( ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﻴﻂ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ط.8
اﻟﺒﺨﺎري ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎري )د.ت( ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﺮ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ – ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﺳﻨﻨﻪ وأﻳﺎﻣﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ زﻫﻴﺮ اﻟﻨﺎﺻﺮ ،د.ط،
د.م ،د.ن.
اﻟﺒﻐﻮي ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد اﻟﺒﻐﻮي )د.ت( ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻨﻤﺮ ،ط ،4د.م ،دار ﻃﻴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.
اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )2003م( ،ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر ،ط2003 ،2م،
ﺑﻴﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺒﻴﻀﺎوي ،ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺒﻴﻀﺎوي )1580ﻫـ( ،أﻧﻮار اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
وأﺳﺮار اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ط1580 ،1ﻫـ ،د.م ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث.
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اﻟﺬﻳﺎﺑﺎت

اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻮره اﻟﻀﺤﺎك اﻟﺘﺮﻣﺬي )1998م( ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ -ﺳﻨﻦ
اﻟﺘﺮﻣﺬي ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﺑﺸﺎر ﻋﻮاد ،د.ط1998 ،م ،د.م ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ.
اﻟﺤﺼﺎص ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺮازي اﻟﺠﺼﺎص )د.ت( ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق،
ط ،1د.ت ،ﺑﻴﺮوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث.
اﻟﺠﻮﻫﺮي ،أﺑﻮ ﻧﺼﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد اﻟﺠﻮﻫﺮي )1917م( ،اﻟﺼﺤﺎح ﺗﺎج اﻟﻠﻐﺔ وﺻﺤﺎح
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر ،ط1917 ،4م ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.
اﻟﺤﻨﻔﻲ ،زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﺤﻨﻔﻲ )1999م( ،ﻣﺨﺘﺎر
اﻟﺼﺤﺎح ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﻴﺦ ،ط1999 ،10م ،ﺑﻴﺮوت – ﺻﻴﺪا ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ.
اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ )د.ت( ،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻨﻬﺠﻪ وﺗﻔﺴﻴﺮه دﻻﻟﺔ اﻟﺒﺮﻫﺎن
اﻟﻘﻮﻳﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﺳﺐ آي اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،د.ط ،د.ت ،د.م ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ  -ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺨﻄﻴﺐ )د.ت( ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮآن ،د.ط ،د.ت ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار
اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﺬﻫﺒﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺬﻫﺒﻲ )د.ت( ،اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻤﻔﺴﺮون ،د.ط ،د.ت ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،دار اﻟﺤﺪﻳﺚ.
اﻟﺮازي ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻠﻘﺐ ﺑﻔﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮازي
)1420ﻫـ( ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ ،ط1420 ،1ﻫـ ،ﺑﻴﺮوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ اﻟﺜﻘﻔﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ ،أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ )1410ﻫـ( ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ ،د.ط1410 ،ﻫـ ،اﻟﻤﻐﺮب ،وزارة اﻷوﻗﺎف
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
اﻟﺰرﻛﺸﻲ ،ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺰرﻛﺸﻲ )1988م( ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،ط1988 ،1م ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﺰرﻛﻠﻲ ،ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ )2002م( ،اﻷﻋﻼم ،ط2002 ،5م،
ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.
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اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ،أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي ﺟﺎر اﻟﻠﻪ )1907م( ،اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻦ
ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ط1907 ،3م ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
اﻟﺴﺨﺎوي ،ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺨﺎوي )د.ت( ،اﻟﻀﻮء
اﻟﻼﻣﻊ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ،د.ط ،د.ت ،ﺑﻴﺮوت ،دار ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺤﻴﺎة.
اﻟﺴﻌﺪي ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﺪي )1420ﻫـ( ،ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼم
اﻟﻤﻨﺎن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻼ ،ط1420 ،1ﻫـ ،د.م ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ )د.ت( ،إرﺷﺎد اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ إﻟﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻜﺘﺎب
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،د.ط ،د.ت ،ﺑﻴﺮوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺎدل اﻟﺤﻨﺒﻠﻲ )د.ت( ،اﻟﻠﺒﺎب ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ط ،1د.ت ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺎرﺑﻲ )1412ﻫـ( ،ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن ،ط1412 ،17ﻫـ ﺑﻴﺮوت ،دار
اﻟﺸﺮوق.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ )د.ت( ،اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم
اﻟﻘﺮآن ،د.ط ،د.ت ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﻄﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﺒﺮي )1420ﻫـ( ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺤﻘﻴﻖ:
أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ،د.ط1420 ،ﻫـ ،د.م ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﺧﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ )د.ت( ،ﻧﻴﻞ اﻟﻤﺮام ﻣﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت
اﻷﺣﻜﺎم ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ،أﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ اﻟﺰﻳﺪي ،د.ط ،د.ت ،د.م ،دار اﻟﻜﺘﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر )1984م( ،اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ،
د.ط1984 ،م ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺪار اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
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اﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ )1996م( ،اﻟﻤﺤﺮر اﻟﻮﺟﻴﺰ
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،د.ط1996 ،م ،ﺑﻴﺮوت
– ﻟﺒﻨﺎن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﺑﻦ ﻓﺎرس ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس زﻛﺮﻳﺎ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ اﻟﺮازي )1986م( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :زﻫﻴﺮ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن ،ط1986 ،2م ،ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻜﻴﺎ اﻟﻬﺮاﺳﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ )1405ﻫـ( ،أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآن،
ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ،ط1405 ،2ﻫـ ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي )د.ت( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :د .ﻣﻬﺪي
اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ،د.إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،د.ط ،د.ت ،د.م ،دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل.
ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة )د.ت( ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،أﺣﻤﺪ زﻳﺎدات ،ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻨﺠﺎر ،د.ت ،د.م ،دار اﻟﺪﻋﻮة ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ.
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﺎﻳﺲ )د.ت( ،ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اﻷﺣﻜﺎم ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻧﺎﺟﻲ ﺳﻮﻳﺪان ،د.ط ،د.ت ،د.م،
د.ن.
ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج اﻟﻘﺸﻴﺮي اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري )د.ت( ،ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ.،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ
اﻟﺒﺎﻗﻲ ،د.ط ،د.ت ،ﺑﻴﺮوت ،دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺴﻠﻢ )1421ﻫـ( ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،ط1421 ،2ﻫـ ،دﻣﺸﻖ ،دار اﻟﻘﻠﻢ.
ﻣﻜﻲ ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻜﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻤﻮش ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻘﻴﺴﻲ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻜﻲ )1429ﻫـ2008-م( ،اﻟﻬﺪاﻳﺔ إﻟﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﺮآن وﺗﻔﺴﻴﺮه
وأﺣﻜﺎﻣﻪ وﺟﻤﻞ ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻋﻠﻮﻣﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ط1429 ،1ﻫـ2008-م ،د.م ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ،
اﻟﻨﺴﻔﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﺒﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﻔﻲ )1998م( ،ﻣﺪارك
اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ وﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻳﻮي ،ط1998 ،1م ،ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﻜﻠﻢ
اﻟﻄﻴﺐ.
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